Data regarding the food consumption habits of children from small municipalities in the Northeast Region of Brazil are still limited. Knowledge of the eating habits of school-age children is important in the creation of nutritional education strategies mainly because exposure to certain foods may differ according to the type of school attended, whether public or private. The present study aimed to compare the food consumption of children from a public school and a private school in the municipality of Mucambo, Ceará. The study was carried out with 90 students from 9 to 12 years of age using a food frequency questionnaire to evaluate the consumption of items belonging to the following groups: "milk and dairy products", "meat and eggs", "fruits and vegetables", "cereals and legumes", "fats", and "soft drinks and snacks". The foods most consumed daily by the schoolchildren were rice, margarine or butter, and bread. A very low intake of milk and dairy products, fruits and vegetables, and fish was observed. Conversely, the consumption of sausages/processed meat proved to be high. It was also verified that the consumption of soft drinks and salty snacks was significantly higher (P < 0.05) among the students of the private school. On the other hand, pasta, beans, and crackers were significantly more consumed (P < 0.05) by the children from the public school. The results obtained are important to reinforce the need for nutritional education strategies and programs for families and schools, especially in small Brazilian cities.
INTRODUCTION
Food is among the main factors directly related to promoting, protecting, and recovering health, in addition to improving the quality of health and preventing diseases. It is important to stimulate healthy eating in children from the first years of life 1 . Well-nourished children are less susceptible to infections and, when they fall ill, are more apt to recover quickly. Moreover, well-nourished children are often more alert, attentive, physically active, and are faster learners 2 . A balanced diet ensures that the child's daily energy requirements are met, while developing their future physical health and well-being by preventing obesity and chronic non-communicable diseases 3 . Adequate nutrition in terms of the recommended intake of macro and micronutrients is required for brain development and may influence the development of cognitive abilities 4 .
Knowing the importance of proper nutrition during childhood, it is important to emphasize that family, the media, school environment, and family income have a strong influence on children's food choices. Children, young people, and their families are surrounded by a commercial environment that strongly influences their choices and consumer behaviors 5 . Furthermore, preferences and eating habits established during childhood and adolescence tend to be maintained in adulthood 6 . Modifications related to dietary habits, the high availability of foods that have high energy densities in terms of saturated fats, trans fats, and simple carbohydrates, as well as the preference for these products, despite foods of vegetable origin that have low caloric value and are adequate sources of micronutrients and fibers, have been determinants in the appearance of nutritional disorders, mainly obesity, in children 7 . Particularly in Latin American countries, Rivera et al. 8 reported that the prevalence of obesity among school-age children (5-11 years) was 18.9% to 36.9%. In the Northeast region of Brazil, a high prevalence of overweight children and adolescents (28.8%) was reported by Niehues et al. 9 . Most of the available data regarding the eating habits of children in Northeast Brazil are from state capitals 10 -12 and metropolitan regions [13] [14] , or from medium to large cities 15 . In one of the few studies carried out with school children and adolescents in cities of the Northeast Region with less than 20,000 inhabitants, Ribeiro et al. 16 found a prevalence of overweight (22.15%) in the city of Frei Paulo in the interior of Sergipe, higher than that of malnutrition (5.23%), and a low consumption of vegetables and salads among those who were not obese.
Since studies conducted in small municipalities that do not belong to large metropolitan areas in the Northeast region of Brazil are still limited, it is important to know whether the eating habits of children living in these small cities expose them to foods that contribute to proper nutrition. However, this exposure may differ according to the type of school the child attends, whether public or private.
The hypothesis of the present study is that children from private schools have greater access to the consumption of industrialized foods. It is agreed that such foods, when consumed in excess, favor the development of obesity and other chronic non-transmissible diseases. 8 With these factors in view, this study aimed to compare the eating habits of children from a public school and a private school in the municipality of Mucambo, Ceará, Brazil.
METHODS
The study consisted of a basic, descriptive cross-sectional survey with quantitative and qualitative approaches based on the collection of primary data.
The study was conducted in 2012 in the municipality of Mucambo (Ceará, Brazil), which had a population of 14,102 inhabitants according to the last Brazilian population census conducted in 2010 17 . The municipality's human development index is 0.60717. Mucambo (3°54'32"S 40°44'49"W) is located 243 km from Fortaleza, the capital of the state of Ceará, and 56 km from Sobral, the nearest principal city in the northern region of Ceará.
At the time the study was conducted, Mucambo had thirteen public elementary schools, one public high school, and one private elementary school. The private school and one public school were selected for this study. The schoolchildren in the public school (n = 60) and private school (n = 38) eligible for this study were between 9 and 12 years of age.
This study was approved by the Ethics and Research Committee of the Center for Higher Education and Development (CESED) -Campina Grande, Paraíba, Brazil (Certificate of Presentation for Ethical Assessment -CAAE No. 31582714.9.0000.5187).
Before the study was conducted, the administrators of the respective schools were contacted to obtain permission to conduct the study. Next, a meeting with the parents and legal guardians was scheduled to explain the research objectives and answer any questions regarding the study. The students were invited to participate in the study voluntarily and their identities were kept anonymous. The consent of parents and guardians authorizing their children to participate in the study were collected prior to administering the questionnaires. Of the 98 children eligible for the study, eight were not included, either because they refused to participate or because they did not obtain the signed consent of their parents or guardians. The distribution of schoolchildren who participated in the study by gender and age in both schools is presented in Table 1 .
The children themselves responded to the questionnaires and the data were collected using the Murguero Food Frequency Questionnaire 18 , with the following modifications: foods were organized by groups; the students were questioned regarding their consumption of foods from the different groups during the seven days prior to the application of the questionnaire; "peanuts and popcorn" was excluded and the following items were included: "rice", "beans", "pasta", "bread", "margarine and butter", "mayonnaise", "eggs", "chicken", "fish", "sausages/processed meat", "cheese", "raw vegetables", and "cooked vegetables". All food groups included in the questionnaire and their respective items are presented in Figure 1 . The data collected in the questionnaires were transferred to spreadsheets using the program Microsoft Office Excel 2007. Statistical analysis was performed to determine significant differences (P < 0.05) for the frequencies of food consumption among public and private schoolchildren using the chi-square test 19 . The expected values in the test were calculated individually for each frequency of consumption within each sample separately (public school and private school students), which were summed to obtain the total value.
The total value obtained was compared to the chi-square distribution considering 7 degrees of freedom. The null hypothesis (consumption of each food item without differences between the samples) was rejected when the total value was higher than the chisquare distribution, considering the level of significance established. 
RESULTS
Frequency of consumption of foods belonging to the "milk and dairy products" and "meat and eggs" groups
The frequency of consumption of foods in the "milk and dairy products" group (Table 2) did not differ significantly among schoolchildren in the public and private schools of Mucambo, Ceará (P > 0.05). Dairy intake was considered low since less than half of the public (41.6%) and private (43.3%) school students reported consuming milk every day of the week prior to the application of the questionnaires. Moreover, approximately one-quarter of the public (26.6%) and private (20.0%) school students did not consume milk in the seven days preceding the study. As for "yogurt/chocolate milk" and "cheeses", most schoolchildren reported not having consumed such products or having consumed them three or fewer times that week.
As was observed for dairy foods, there were no significant differences (P > 0.05) among schoolchildren in the public and private schools regarding the frequency of consumption of any of the items in the "meat and eggs" group (Table  3) . Among the items in this group, the lowest consumption frequencies were found for "eggs", "beef", and "fish", for which less than 20.0% of the participants reported consuming them four days or more during the week. Fifty percent or more of the schoolchildren reported not having consumed eggs or fish during that week.
For approximately 50.0% of the students, beef consumption ranged from one to four days in the week, and more than 30.0% reported not having eaten beef in the seven days prior to the study. Higher frequencies were found for "chicken" and "sausages/processed meat", for which about 30.0% of schoolchildren reported having consumed these items four days or more during the week. The children consumed items from the "sausages/processed meat" category with higher frequency than other items in the "meat and eggs" group.
Frequency of consumption of foods belonging to the "fruits and vegetables" and "cereals and legumes" groups There were no significant differences (P > 0.05) between public and private school students regarding the frequency of consumption of foods belonging to the group "fruits and vegetables" (Table 4) . Food intake from this group was considered low, particularly for raw vegetables and cooked vegetables; less than 20.0% of the children reported having consumed these foods daily in the week prior to the application of the questionnaire.
Most participants reported not having consumed such items on any of the days of that week, especially cooked vegetables (50.0% and 66.7% of public and private school students, respectively). A slightly higher frequency of consumption was observed for "fruits, fruit salad, or natural juice", for which 35.0% and 23.3% of the public and private schoolchildren respectively reported having consumed these every day that week. Most of the children, 43.3% and 36.7% of the public and private schools, respectively, reported having consumed fruit only one to three days that week.
The frequencies of consumption of foods belonging to the group "cereals and legumes" are presented in Table 5 . Daily consumption of rice was reported with the highest frequency, by 96.7% of students from both public and private schools with no significant differences between them (P > 0.05). "Bread" was the item of this food group with the second highest frequency of daily consumption, reported by 70.0% and 60.0% of students in public and private schools, respectively, and without significant differences among participants (P > 0.05). However, the frequencies of consumption of pasta and beans were significantly higher for public school students (P < 0.01); more than half reported that they had consumed these items daily. Such behavior was not reported among the private school children. Specifically, most private school students reported not having consumed pasta that week or, when there was consumption, only on three days or less.
Frequency of consumption of foods belonging to the groups "fats" and "soft drinks and snacks" There were no significant differences (P > 0.05) between public and private school students in relation to the consumption of foods belonging to the "fats" group (Table 6 ). For the item "butter and margarine", more than half of the students in both schools reported having consumed them daily. On the other hand, most children in both schools reported having consumed "mayonnaise" one day or not at all that week.
For foods included in the group "soft drinks and snacks" (Table 7 ), significant differences were found between the frequencies of consumption of some food items for public and private school students. Significantly higher intake was observed for "soft drinks" (P < 0.05) and "fried snacks" (P < 0.01) among students of the private school. These children reported having consumed these products on four or more days in the week prior to the application of the questionnaire. Conversely, most of the public-school students reported that they had not consumed such foods or, when consumed, it was on one to three days that week. However, these same children had a significantly higher consumption of "salty crackers/biscuits" (P < 0.05). While half of the public-school students reported having consumed this food item on four days or more, most of the private school children reported not having consumed "salty crackers/ biscuits", or that they had consumed them on one to three days that week. The frequencies of consumption of the other items in the group "soft drinks and snacks" did not differ significantly between the children of the public and private schools (P > 0.05).
The consumption frequencies of "artificial juices", "plain sweet cookies/biscuits", "cookies/ biscuits with filling, sweets, candies, chocolate, or ice cream" and "chips" were considered moderate, occurring on one to three days, or even not at all during the assessed period. Regarding the item "cake, pizza, sandwiches, or hot dog", although the consumption frequencies did not differ significantly between the children of both schools evaluated in the study (0.10 < P < 0.05), the public-school students tended to consume these items less frequently, with one-third of participants reporting that they had not consumed any of those foods that week. Most private school participants reported that they had consumed these items on one to three days that week. Table 2 Frequency of consumption of milk and dairy products by public school students (n = 60) and private school students (n = 30) in Mucambo, Ceará, 2012. Table 5 Frequency of consumption of cereals and legumes by public school students (n = 60) and private school students (n = 30) in Mucambo, Ceará, Frequency of Consumption Table 6 Frequency of consumption of fats by public school students (n = 60) and private school students (n = 30) in Mucambo, Ceará, 2012. p>0.10 Table 7 Frequency of consumption of soft drinks and snacks by public school students (n = 60) and private school students (n = 30) in Mucambo, Ceará, 2012. 
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DISCUSSION
Milk and dairy products are important contributors to children's nutrient intake, providing energy, protein, micronutrients, and bioactive compounds necessary for growth and development; however, it has been observed that young populations are not consuming the recommended amount of dairy. Also, it has been observed that there is a tendency, as individuals grow older, to reduce milk consumption 20 . In Brazil, this tendency has been accompanied by an increase in the intake of soft drinks 21 , as verified among the children of the private school evaluated in the present study. Specifically, the amount of milk available in residences in the Northeast region of Brazil is lower than the national average 22 . The consumption of fish and fish products is associated with reduced risk of obesity, improved cognitive development and prevention of cardiometabolic diseases such as diabetes 23 ; however, reduced fish consumption was observed in this study for public and private school children. This fact is probably associated with some limiting factors for fish consumption that are still observed in Brazil, many of them related to the price, as well as the lack of standardization of market products and convenience, making them less attractive to stock, prepare, and serve 23 . The data related to fish consumption observed in this study are similar to those observed for the general population of Northeast Brazil, according to the Family Budget Survey 2008-2009 24 , in which a low annual household acquisition of fish per capita was observed (4.965 kg) compared to red meat and sausages (22.036 kg) and to fowl (14.522 kg). Contrary to what was observed for the fish intake frequencies, a high consumption of processed meat and a moderate consumption of chicken were verified among the children of both schools, public and private. Processed meat products have a longer shelf life than fresh meat, poultry, and fish, are highly palatable, and many of them are ready to eat or ready to heat 25 , characteristics that influence families to buy such products. Conversely, excessive consumption of processed meat leads to a high intake of sodium, saturated fat and nitrites, which are associated with a high risk of developing non-communicable nutritionrelated diseases 26 . Particularly in Brazil, there is general concern due to the high prevalence of processed meat consumption among the younger population [26] [27] . Fruits and vegetables, in turn, are important sources of vitamins, minerals, fiber, and antioxidant compounds, and should be included in meals because they promote good health and reduce the risk of various diseases 28 . However, the low consumption of fruits and vegetables reported by students of the public and private schools in this study cannot meet the recommendations of the World Health Organization of 400 g daily of foods belonging to this group. This is a reproduction of the data observed for the Brazilian population at large, in which these recommendations are also not met, not even by those in the 90th percentile 27 . On the other hand, significantly lower frequencies of consumption of noodles and beans were observed in this study for students of the private school (P < 0.05). According to the 2008-2009 Household Budgets Survey, per capita consumption of beans tended to decrease from the second to the fourth quartile of income 27 . Considering private school students are likely to have better socioeconomic conditions than those in the public school suggests a lower prevalence of beans in the diets of private school students. Similar findings were reported by Neutzling et al. 31 among adolescents from a cohort study in the city of Pelotas, Rio Grande do Sul, who found a higher bean consumption among those with a lower socioeconomic level. In relation to the high consumption of pasta observed in this study among public school children, this is probably related to the lower cost, higher availability, and high convenience of this product.
Butter and margarine, consumed daily with bread, are components of the traditional Brazilian breakfast and constitute a source of energy for this meal 32 ; this justifies their high frequency of consumption as reported by children from both schools in the present study. However, daily consumption of such products among children is cause for concern, since butter is rich in saturated fat and margarine is among the main sources of trans fats 31 . Due to these factors, only one of the eight breakfast suggestions presented in the latest update of the food guidelines for the Brazilian population included butter, while none of the suggestions included margarine 28 . It should be noted that the consumption of processed and ultra-processed foods has increased in several countries. Processed and especially ultra-processed foods have higher energy density, fat, sugars, and sodium compared to fresh and minimally-processed foods. The palatability and convenience of these products favor their consumption as snacks, often as substitutes for regular meals 25 . In this study, several processed and ultra-processed foods, particularly soft drinks and fried snacks, were consumed with greater frequency by the students of the private school. Similarly, a significantly higher consumption of soft drinks, sweets, and salty snacks (P < 0.001) was observed among adolescents of higher socioeconomic level in the city of Campina Grande, Paraíba 33 . A high intake of cakes, biscuits, fried/baked snacks, and confectionery products were also observed among adolescents of greater purchasing power by Neutzling et al. 31 It is important to emphasize that, despite some governmental action to improve the nutritional quality of foods sold in schools, snack shops that sell processed and ultra-processed foods, such as soft drinks, pizza, fried snacks, cakes, and cookies with filling, among other things, are frequently found in private schools, which could contribute to the higher frequencies of consumption of such foods by private school students. On the other hand, such snack shops are not commonly found in public schools since they have meals offered by the National School Feeding Program 34 . In the present study, however, the frequency of salted crackers was higher among public school students, possibly due to the lower cost of this product compared to other processed and ultraprocessed foods in the "soft drinks and snacks" group.
Among the limitations of the study is the fact that the students themselves answered the questionnaires. The questions may not have been answered accurately, especially by younger schoolchildren; thus, the answers may not be so faithful to the actual frequencies of consumption. Although it is recognized that the sample size of this study is small, another of its limitations, the results obtained are important for reinforcing the need of nutritional education strategies and programs for families and students in the school environment in small Brazilian cities, working together for better choices when it comes to the foods that make up their diet and contributing effectively to proper childhood nutrition.
CONCLUSION
It was concluded that the students evaluated in this study consume foods that are traditionally part of the daily diet of the Brazilian population with high frequency, such as butter and/or margarine, rice, and bread. However, there were differences, even sharp ones, between the frequencies of consumption of other foods when the children of the public and private schools were compared, which confirmed the hypothesis of the present study. It is emphasized that foods that would contribute to better growth and development during childhood, such as milk, dairy products, fruits, and vegetables, obtained low consumption frequencies.
In addition, it is important to pay attention to the high consumption of processed meat by students of both schools. Especially for private school children, there is cause for concern when foods that have high nutritional value, such as beans, are replaced by foods that are high in energy but have reduced nutritional value, such as ultra-processed foods. 
anos, utilizando-se um questionário de frequência alimentar para avaliação do consumo de itens pertencentes aos grupos de "leite e derivados", "carnes e ovos", "frutas e hortaliças", "cereais e leguminosas", "gorduras" e "refrigerantes e petiscos". Os alimentos de maior consumo diário pelos escolares foram arroz, margarina/ou manteiga e pão. Foi observada uma ingestão muito baixa de leite e derivados, frutas e hortaliças e pescado. Inversamente, o consumo de embutidos/carne processada mostrou ser elevado. Verificou-se também que o consumo de refrigerante e salgados fritos foi significativamente maior (P < 0,05) entre os alunos da escola particular. Já os itens macarrão, feijão e os biscoitos salgados foram significativamente mais consumidos (P < 0,05) pelas crianças da escola pública. Os resultados obtidos são importantes para reforçar a necessidade de estratégias e programas de educação nutricional para as famílias e no ambiente escolar, especialmente nas pequenas cidades brasileiras.
Palavras-chave: Planejamento de cardápio. Alimentação Escolar. Ingestão de alimentos.
INTRODUÇÃO
A alimentação está entre os principais fatores diretamente relacionados à promoção, proteção e recuperação da saúde, além de melhorar a qualidade da saúde e prevenir doenças. É consideravelmente importante estimular a alimentação saudável para crianças desde os primeiros anos de vida 1 . Crianças bem nutridas são menos suscetíveis a infecções e, quando adoecem, são mais aptas a se recuperarem mais rapidamente. Ainda, crianças bem nutridas são geralmente mais alertas, atentas, fisicamente ativas e aprendem mais facilmente 2 . Uma dieta balanceada assegura os requerimentos diários de energia da criança, enquanto desenvolve sua futura saúde física e bem-estar pela prevenção da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis 3 . Uma nutrição adequada em termos da ingestão recomendada de macro e micronutrientes é requerida para o desenvolvimento cerebral e pode influenciar o desenvolvimento das habilidades cognitivas 4 . Sabendo da importância da alimentação adequada durante a infância, é importante enfatizar que a família, a mídia, o ambiente escolar e a renda familiar exercem forte influência sobre as escolhas alimentares das crianças. Particularmente, crianças, jovens e suas famílias são rodeados por um ambiente comercial que fortemente influenciam suas escolhas e comportamentos de consumo 5 . Ainda, as preferências e hábitos alimentares estabelecidos durante a infância e adolescência tendem a ser mantidos na idade adulta 6 . Modificações relacionadas aos hábitos alimentares, à alta disponibilidade de alimentos de alta densidade energética quanto ao conteúdo de gorduras saturadas, gorduras trans e carboidratos simples, bem como a preferência por estes produtos, a despeito dos alimentos de origem vegetal, os quais possuem Jéssika Lorena Parente Linhares* Jorge Luís Pereira Cavalcante* Alexandre Barros Sales* Flávia Carolina Alonso Buriti** baixo valor calórico e são fontes adequadas de micronutrientes e fibras, têm sido determinantes para o aparecimento de desordens nutricionais em crianças, principalmente a obesidade 7 . Particularmente para os países da América Latina, Rivera et al. 8 relataram que a prevalência de obesidade entre crianças de idade escolar (5-11 anos) foi de 18,9% a 36,9%. No Brasil, uma alta prevalência de sobrepeso entre crianças e adolescentes da Região Nordeste (28,8%) foi reportada por Niehues et al. 9 Em relação aos hábitos de consumo de crianças do Nordeste brasileiro, a maior parte dos dados disponíveis são de capitais 10, 12 e regiões metropolitanas 13, 14 , ou de cidades de porte médio a grande 15 . Em um dos poucos estudos realizados com crianças em idade escolar e adolescentes em cidades da Região Nordeste com população inferior a 20.000 habitantes, Ribeiro et al. 16 verificaram em Frei Paulo, interior de Sergipe, uma prevalência de sobrepeso (22,15%) maior que a de desnutrição (5,23%) e um baixo consumo de hortaliças e saladas entre aqueles não obesos.
Uma vez que estudos realizados em municípios pequenos, não pertencentes a grandes áreas metropolitanas da Região Nordeste do Brasil, ainda são limitados, é importante conhecer se os hábitos alimentares de crianças habitantes dessas pequenas cidades as expõem a alimentos capazes de contribuir ou não para uma nutrição adequada. No entanto, esta exposição pode ser diferente de acordo com o tipo de escola que a criança frequenta, se pública ou privada. A hipótese do presente estudo é que crianças de escolas particulares possuem maior acesso ao consumo de alimentos industrializados. É consenso que tais alimentos, quando consumidos em excesso, favorecem o desenvolvimento de obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis 8 . Considerando estes fatores, este estudo teve por objetivo comparar os hábitos alimentares de crianças de uma escola pública e uma escola privada do município de Mucambo, Ceará, Brasil.
MÉTODOS
O estudo consistiu de uma pesquisa de delineamento transversal, de classificação básica e descritiva, com abordagens quantitativa e qualitativa baseada na coleta de dados primários.
O estudo foi realizado em 2012 no município de Mucambo (Ceará, Brasil), o qual possuía uma população de 14.102 habitantes de acordo com o último censo demográfico brasileiro realizado em 2010 17 . O índice de desenvolvimento humano do município é de 0.607 17 . Mucambo (3°54'32"S 40°44'49"W) é localizada a uma distância de 243 km de Fortaleza, capital do estado do Ceará, e é distante 56 km de Sobral, a cidade principal da região norte daquele estado mais próxima.
Na época em que o estudo foi conduzido, Mucambo possuía 13 escolas públicas de ensino fundamental, uma (1) escola pública de ensino médio e uma (1) escola particular de ensino fundamental. A escola particular e uma (1) escola pública foram selecionadas para este estudo. Os escolares da escola pública (n = 60) e da escola privada (n = 38) elegíveis para este estudo apresentavam entre 9 e 12 anos de idade. 18 , com as seguintes modificações: organização dos alimentos por grupos, questionamento dos alimentos dos diferentes grupos durante os sete dias anteriores à aplicação dos questionários, exclusão dos itens "amendoim e pipoca", inclusão dos itens "arroz", "feijão", "macarrão", "pão", "margarina e manteiga", "maionese", "ovos", "frango", "peixe", "embutidos/carne processada", "queijo", "saladas cruas" e "vegetais cozidos". Todos os grupos alimentares incluídos no questionário e seus respectivos itens estão apresentados na Figura 1. Os dados coletados nos questionários foram transferidos para planilhas do programa Microsoft Office Excel 2007. A análise estatística foi realizada para determinar as diferenças significativas (P < 0,05) para as frequências de consumo alimentar entre os escolares das escolas pública e privada empregando-se o teste quiquadrado 19 . Os valores esperados no teste foram calculados individualmente para cada frequência de consumo dentro de cada amostra separadamente (alunos da escola pública e da escola particular), os quais foram somados para a obtenção do valor total. O valor total obtido foi comparado à distribuição quiquadrado considerando 7 graus de liberdade. A hipótese nula (consumo de cada item alimentício sem diferenças entre as amostras) foi rejeitada quando o valor total foi superior ao da distribuição qui-quadrado, considerando o nível de significância estabelecido.
Tabela 1 -Distribuição dos escolares avaliados em uma escola pública e uma escola particular em Mucambo, Ceará (2012) por gênero e idade. 
Item Escolares (n) Porcentagem (%)
Escola pública 60
Gênero
RESULTADOS
Frequência de consume de alimentos pertencentes aos grupos "leites e derivados" e "carnes e ovos"
A frequência de consumo de alimentos do grupo "leites e derivados" (Tabela 2) não diferiu significativamente entre os escolares das escolas pública e particular de Mucambo, Ceará (P > 0.05). A ingestão de lácteos foi considerada baixa uma vez que menos da metade das crianças das escolas pública (41,6%) e privada (43.3%) relataram consumir leite durante todos os sete dias da semana antecedente à aplicação dos questionários. Ainda, aproximadamente um quarto dos estudantes das escolas pública (26,6%) e privada (20,0%) não consumiu leite ao longo dos sete dias antecedentes à realização do estudo. Com relação aos itens "iogurte/achocolatados" e "queijos", a maioria dos escolares relatou não ter consumido tais produtos ou tê-los consumidos três vezes naquela semana ou menos.
De modo similar ao observado para os alimentos lácteos, não houve diferenças significativas (P > 0,05) entre os escolares das escolas pública e particular para a frequência de consumo de quaisquer dos itens do grupo "carnes e ovos" (Tabela 3).
Entre os itens desse grupo, as menores frequências de consumo foram verificadas para "ovos", "carne bovina" e "peixe", para os quais menos de 20,0% dos participantes relataram consumi-los quatro dias ou mais durante a semana. Particularmente ovos e peixes, 50,0% ou mais dos escolares relataram que eles não consumiram tais alimentos durante aquela semana. Para aproximadamente 50,0% dos estudantes, o consumo de carne bovina variou de um a quatro dias na semana e mais de 30,0% relataram não a ter consumido nos sete dias antecedentes ao estudo. Frequências mais elevadas foram verificadas para "frango" e "embutidos/carne processada", para os quais cerca de 30,0% dos escolares relataram tê-los consumido quatro dias ou mais ao longo da semana. Especialmente para "embutidos/ carne processada", este item alcançou a mais alta frequência de consumo diário por aquelas crianças em comparação aos demais itens do Figura 1 -Grupos alimentares incluídos no questionário aplicado aos alunos das escolas pública e particular de Mucambo -CE, 2012.
grupo "carnes e ovos".
Frequência de consumo de alimentos pertencentes aos grupos "frutas e hortaliças" e "cereais e leguminosas"
Não foram verificadas diferenças significativas (P > 0,05) entre os estudantes das escolas pública e particular em relação à frequência de consumo dos alimentos pertencentes ao grupo "frutas e hortaliças" (Tabela 4). A ingestão dos alimentos desse grupo foi considerada baixa, particularmente para os itens "saladas cruas" e "vegetais cozidos", sendo que menos de 20,0% das crianças relataram ter consumido diariamente tais alimentos na semana antecedente à aplicação dos questionários. A maioria dos participantes relatou não ter consumido tais itens em qualquer dos dias daquela semana, especialmente vegetais cozidos para 50,0% e 66,7% dos estudantes das escolas pública e privada, respectivamente. Frequência de consumo um pouco mais elevada foi observada para "frutas, salada de frutas ou suco natural", para os quais 35,0% e 23,3% dos participantes das escolas pública e privada, respectivamente, relataram tê-los consumido todos os dias daquela semana. A maioria das crianças, 43,3% e 36,7% das escolas pública e particular, respectivamente, relataram ter consumido frutas somente de um a três dias naquela semana.
As frequências de consumo de alimentos pertencentes ao grupo "cereais e leguminosas" são apresentadas na Tabela 5. O item "arroz" alcançou a mais alta frequência de consumo diário, relatado por 96,7% dos estudantes de ambas as escolas, pública e particular e, portanto, sem diferenças significativas entre eles (P > 0,05). "Pão" foi o item deste grupo alimentar com a segunda mais alta frequência de consumo diário, relatado por 70,0% e 60,0% dos estudantes das escolas pública e privada, respectivamente, e também sem diferenças significativas entre os participantes (P > 0,05).
Contudo, em relação às frequências de consumo dos itens "macarrão" e "feijão", elas foram significativamente mais elevadas para os estudantes da escola pública (P < 0,01), os quais mais da metade relataram o consumo diário daqueles itens. Tal comportamento não ocorreu para as crianças da escola privada. Especificamente para o item macarrão, a maioria dos estudantes da escola privada relatou não ter consumido o produto naquela semana ou, quando houve o consumo, foi em apenas três dias ou menos.
Frequência de consumo de alimentos pertencentes ao grupo das "gorduras" e dos "refrigerantes e petiscos"
Não houve diferenças significativas (P > 0,05) entre os estudantes das escolas pública e particular em relação ao consumo de alimentos pertencentes ao grupo das "gorduras" (Tabela 6). Para o item "manteiga e margarina", mais da metade dos estudantes de ambas as escolas relataram o seu consumo diário. Por outro lado, a maioria das crianças de ambas as escolas relataram não ter consumido "maionese" ou que o consumo deste produto ocorreu em um único dia naquela semana.
Para os alimentos incluídos no grupo "refrigerantes e petiscos" (Tabela 7), para alguns itens foi verificada diferenças significativas entre as frequências de consumo dos estudantes das escolas pública e particular. Consumo significativamente elevado foi verificado para "refrigerantes" (P < 0,05) e "salgados fritos" (P < 0,01) entre os alunos da escola privada. Estas crianças relataram ter consumido tais produtos em quatro dias ou mais na semana anterior à aplicação dos questionários. De modo oposto, a maioria dos estudantes da escola pública relatou não ter consumido tais alimentos ou, quando houve o consumo, este ocorreu em um a três dias naquela semana. Porém, estas mesmas crianças apresentaram um consumo significativamente mais elevado de "bolacha/biscoito salgado" (P < 0,05). Enquanto a metade dos alunos da escola pública relataram uma frequência de consumo desse item em quatro dias da semana ou mais, a maioria das crianças da escola privada informou não ter consumido "bolacha/biscoito salgado" ou que o seu consumo ocorreu entre um a três dias naquela semana. As frequências de consumo dos outros itens do grupo "refrigerantes e petiscos" não diferiu significativamente entre as crianças das escolas pública e privada (P > 0,05). As frequências de consumo dos itens "sucos artificiais", "bolacha/ biscoito doce simples", "bolacha/biscoito recheado, doces, balas, chocolate ou sorvete" e "salgadinhos de pacote (tipo 'chips')" foram consideradas de moderadas a baixas, ocorrendo em um a três dias, ou mesmo não tendo sido consumidos ao longo do período avaliado. Em relação ao item "bolo, pizza, sanduíches ou cachorro quente", apesar das frequências de consumo não terem diferido significativamente entre as crianças de ambas as escolas avaliadas no estudo (0,10 < P < 0,05), houve uma tendência de menor consumo de tais alimentos pelos alunos da escola pública onde um terço dos participantes respondeu que não consumiu quaisquer desses alimentos naquela semana. Para o mesmo item, a maioria dos participantes da escola particular relatou que o consumo ocorreu em um a três dias naquela semana.
DISCUSSÃO
Leite e derivados lácteos são importantes contribuintes para a ingestão de nutrientes pelas crianças, provendo energia, proteínas, micronutrientes e compostos bioativos necessários para seu crescimento e desenvolvimento; contudo tem sido observado que as recomendações de ingestão de lácteos por populações jovens não estão sendo atingidas. Ainda, uma tendência de redução do consumo de leite com o aumento da faixa etária também tem sido observada 20 . No Brasil, esta tendência tem sido acompanhada pelo aumento da ingestão de refrigerantes 21 , conforme verificado entre as crianças da escola particular avaliada no presente estudo. Particularmente na região Nordeste do Brasil, a quantidade disponível de leite nas residências é inferior à média nacional 22 De modo contrário ao que foi observado para as frequências de ingestão de pescado, um elevado consumo de carne processada e um moderado consumo de frango foram verificados entre as crianças de ambas as escolas, pública e particular. Produtos de carne processada apresentam uma vida de prateleira maior que carnes, aves e pescados frescos, são altamente palatáveis e muitos deles são prontos para consumir ou prontos para aquecer 25 , características que favorecem as famílias a adquirirem tais produtos. Contrariamente, um excessivo consumo de carne processada leva a uma elevada ingestão de sódio, gordura saturada e nitritos, os quais estão associados a um elevado risco de desenvolvimento de doenças não transmissíveis relacionadas à nutrição 26 . No Brasil, em particular, há uma preocupação geral devido à prevalência de consumo de carne processada ter se tornado elevada entre a população jovem [26] [27] . As frutas e hortaliças, por sua vez, são importantes fontes de vitaminas, minerais, fibras e compostos antioxidantes, devendo estar incluídas nas refeições devido à sua contribuição para a promoção da saúde e a redução do risco de várias doenças 28 . No entanto, os baixos consumos de frutas e hortaliças apresentados pelos alunos das escolas pública e particular deste estudo não conseguem atingir as recomendações da Organização Mundial da Saúde de 400 g diários de alimentos pertencentes a esse grupo, reproduzindo os dados observados para a população geral brasileira em que as recomendações também não são atingidas, nem mesmo dentro do percentil 90 27 27 . Considerando que os estudantes da escola privada provavelmente possuem melhores condições socioeconômicas que aqueles da escola pública, o aumento da renda sugere que a presença do feijão seja menos frequente no hábito alimentar. Resultados semelhantes também foram encontrados por Neutzling et al. 31 entre adolescentes de um estudo de coorte na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, com um consumo de feijão mais alto entre aqueles de nível socioeconômico mais baixo. Em relação ao elevado consumo de macarrão observado neste estudo entre as crianças da escola pública, este fato é provavelmente relacionado ao menor custo, maior disponibilidade e alta conveniência deste produto.
Manteiga e margarina, utilizadas como acompanhamento de pães, são parte da composição tradicional do café da manhã diário dos brasileiros e constituem uma fonte de energia dessa refeição 32 , o que reforça a alta frequência de consumo diário desses produtos relatada pelas crianças de ambas as escolas no presente estudo. No entanto, há uma preocupação relacionada ao consumo diário de tais produtos por parte das crianças, uma vez que a manteiga é rica em gordura saturada e a margarina está entre as principais fontes de gorduras trans 31 . Devido a estes fatores, a manteiga foi incluída somente em uma de oito sugestões de café da manhã apresentadas na última atualização do guia alimentar para a população brasileira, enquanto que a margarina não foi incluída 28 . Destaca-se ainda que o consumo de alimentos processados e ultraprocessados tem aumentado em vários países, os quais possuem (particularmente os ultraprocessados) maior densidade energética, gordura, açúcares e sódio em relação aos alimentos frescos e minimamente processados. A palatabilidade e conveniência desses produtos favorecem o seu consumo como petiscos, muitas vezes como substitutos de refeições regulares 25 . Neste estudo, vários alimentos processados e ultraprocessados, particularmente refrigerantes e salgados fritos, foram mais consumidos pelos alunos da escola particular. De maneira semelhante, um consumo significativamente mais elevado de refrigerantes, doces e salgadinhos (P < 0,001) foi verificado entre adolescentes de maior nível socioeconômico na cidade de Campina Grande, Paraíba 33 . Uma elevada ingestão de bolo, biscoitos, salgados fritos/assados e produtos de confeitaria também foram observados entre adolescentes de maior poder aquisitivo no estudo de Neutzling et al. 31 . É importante destacar que, apesar de algumas ações governamentais para melhorar a qualidade nutricional de alimentos vendidos nas escolas, cantinas que comercializam alimentos processados e ultraprocessados, como refrigerantes, pizza, salgados fritos, bolos, biscoitos recheados entre outros frequentemente estão presentes em escolas particulares 34 , o que poderia contribuir para as maiores frequências de consumo de tais alimentos pelos estudantes da escola particular. Ao contrário, cantinas que comercializam alimentos não são frequentes nas escolas públicas uma vez que nestas as refeições são oferecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 34 . No presente estudo, entretanto, as frequências de consumo de biscoitos salgados foram mais altas entre os estudantes da escola pública, possivelmente em função do custo mais baixo desse produto em relação aos demais alimentos processados e ultraprocessados do grupo "refrigerantes e petiscos".
Dentre as limitações do estudo, está o fato dos próprios escolares terem respondido os questionários. As perguntas podem não ter sido respondidas com precisão, especialmente pelos escolares de menor idade, sendo as respostas não tão fiéis às frequências de consumo que realmente ocorreram. Embora seja reconhecido que o tamanho da amostra deste estudo é pequeno, sendo esta outra limitação do estudo, considerase que os resultados obtidos são importantes para reforçar a necessidade de estratégias e programas de educação nutricional para as famílias e para os alunos no ambiente escolar nas pequenas cidades brasileiras, de modo a colaborar para melhores escolhas dos alimentos que compõem a dieta, a fim de que estes contribuam efetivamente para a nutrição adequada das crianças.
Concluiu-se que os escolares avaliados neste estudo consomem com elevada frequência alimentos que são tradicionalmente parte da dieta diária da população brasileira, como manteiga e/ou margarina, arroz e pão, embora existam diferenças, mesmo pontuais, entre as frequências de consumo de outros alimentos quando as crianças das escolas pública e particular foram comparadas, o que confirma a hipótese do presente estudo. Destaca-se que alimentos que contribuíriam para um melhor crescimento e desenvolvimento durante a infância, como leite, derivados lácteos, frutas e hortaliças, obtiveram frequências de consumo baixas.
Além disso, é importante atentar para o elevado consumo de carne processada pelos estudantes de ambas as escolas. Especialmente para as crianças da escola particular, há preocupação quando alimentos de elevado valor nutricional como os feijões podem estar sendo substituídos por alimentos altos em energia e com valor nutricional reduzido, como os ultraprocessados.
CONCLUSÃO
